














　The purpose of this paper is to consider the positioning of the subject which must be the main 
ingredient or element of a Japanese sentence. Since an advanced argument has been made about the 
Japanese subject for a long time this problem seems to have been making Japanese native speakers 
unable to plainly talk about it. Actually, the subject specified by advanced consideration exists 
variously. If what the subject is has not been clarified in such academic levels, a step should be 
required to make general speakers feel it easy to understand the “subject,” since the language 
belongs to those people.
　The subject seems to appear as a formality in a sentence at a certain time. It will suddenly 
conceal itself if we try to examine it deeply. Thus, the author wants to release the “subject” from 
being a difficult and tricky technical term and to secure its status as an everyday language word 
which can be practically and plainly used by ordinary speakers.
　The conclusion is that the sentence subject is a word that takes the lead in portion of a sentence 
showing motions such as an operation, a state, the situation, etc. which the predicate of a sentence 
expresses. There are various forms of specifying the subject. It is often omitted. And there are many 
forms to display the styles of the subject. Thus, here, the problem of which form or case can 
prescribe the subject is not dealt with.









































　(3) 文中の動作 ･ 状態などの主体を表す語｡ ｢何がどうする｣ ｢何がどうである｣ な
どの ｢何｣ にあたる語で，助詞 ｢が｣ をつけて表す｡ たとえば ｢太陽がしずんだ｣ の ｢太





















 　　例　妹は 小学生です。　あれが 富士山だ。
②何・だれが（は）－どうする。
 　　例　風が 吹く。　兄は 大学に入学した。
③何・だれが（は）－どんなだ。




　周知の通り，三上 (1953) では，(6) が示すように，西洋語のように主語と述語との人称・
数の呼応がないために主語は廃止してよいと唱えた。
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　(7) と (10) は主語が「社長」でありながら，尊敬語化も正反対の謙譲語化も起こしたり









　(13) The president is giving a lecture to the staff members.
　(14) A staff member is giving a lecture to the president.
　主語が社長であろうと社員であろうと，話者が社会的関係をどう認知していようと，言





























































　(24) I shall be sick if I eat it. 僕はそれを食べたら気分が悪くなろう。（推量）
　(25) I shall be at home at nine. 僕は９時には家に帰っていよう。（決意）
　(26) You shall have it for your birthday. 誕生日に君はそれを持とう。（話者の意志）
　(27) No one shall stop it. 誰もそれを止められなかろう。（話者の指示）



















































　(39)  [１人称から遠い側の人物は] 夜遅く電話をかけてきた。（方向表現からわかる主
語）
　(40) [私が] 小学生のとき，私は札幌に住んでいた。（主文の主語からわかる節の主語）





　(42)  そんなことを言うと，きっと [山本君は] 田中さんは来ないと思うよ！
　(43) このままじゃだめだ。[俺] もっとがんばれ。
　(44) [うちの担当部署の方で] 調べてみましょうか。
　(45) 思い出した。どうやら [私は] この辺に住んでいたようだ。（記憶喪失でなく）
　(46)  そんなことをジュンに言われると，きっとますます [彼女は] ジュンのことが気に
なるよ！










　(50) a. [私は] 田中さんは来ないと思うよ！
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(77) ではくつろぐ主体は人間であるが，心理的には「家が [くつろげる] 場所だ」
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